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SomeAspects　ofShakespeareanTragedy
by　His6take　Jimbo
　　　The　following　papers　treat　di丘erent　aspects　of　Shakespearean
tragedy：the　for㎜er　is　concemed　with　the　interplay　of　fate　and　choice
in〃〃㈱C〃3〃and　the　latter　with　the　Aristotelian　idea　of“hama－
rtia”　in　K言〃91二2αγ．
　　　　　　　　　　　　I．　Fate　and　Choice　in1〃加∫0〃∫αγ
　　　The　interplay　of　fate　and　choice　is　c1early　presented　in1〃加5
C02∫〃　In　Shakespeare’s　tme，common　people　be11eved　m　the1dea
of　fatfトthe　stars　predict　and　iniuence　the　future　of　a　man’s　fortme．
Shakespeare’s　apPlication　of　astronomica1　prediction　is　an　e苗ecti▽e
device　in　this　play．The　main五gures　are　surrounded　with　supersti－
tions　and　omens．　The　death　of　Caesar　and　the　confusion　which
follows　are　pre丘gured　in　the1ong1ist　of　ill　omens．　The五rst　eマi1
omen　comes　from　the　Soothsayer：“Beware　the　ides　of　March”（I．
ii．18）．Caesar　does　not1isten　to　him：“He　is　a　dreamer，亘et　us1eave
him”（I．ii．24）．　But　the　audience　is　prepared，by　the　cry　of　the
Soothsayer，for　some　tragic　incident　to　hapPen．
　　　Next　there　are　natura1omens　to　be　considered，　In　the丘rst　act，
thmder　and　lightning　are　premonitions　of　the　commotion　of　Rome．
　　　Either　there　is　a　civil　strife　in　heaven，
　　　Or　else　tlle　wor工d，too　saucy　with　the　gods，
　　　Incenses　them　to　send　destruction．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I．iii．　11－3）
Casca　continues　to　describe　the　ominous　situation．　Near　the　Capito1
he　met　a　lion　who　stared　at　him．　On　the　street　there　huddled
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together“a　hundred　ghastly　women，／Transfcr㎜ed　wi血也eir｛ear，
who　swore　they　saw／Mlen，al1h丘re，wa阯up　and　down　the　streets”
（I．iii．23－25）．An　owl，the　bird　of　night，shrieks　in　broad　day1ight．
　　　And　yesterday　the　bird　of　night　did　sit
　　　正：ven　at　noon－day　upon　the　market－place，
　　　Hooting　and　shrieki㎎．When　these　prodigies
　　　Do　so　conjointly　meet，1et　not　men　say，
　　　“These　are　their　reasons，they　are　natura1；”
　　　For　I　believe　they　are　portentous　things
　　　Unto　the　c1imate血at　they　point　upon．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I．iii．26－33．）
These　prodigies　are　interpreted　di血erent1y　by　various　peop1e．　Casca
is　merely　in　fear　and　wonder．Cassius，however，砒inks　that　al1these
strange　happenings　are“instmments　of　fear　and　warning／Unto　some
monstrous　state”（I．iii．70＿1）．　For　Cassius，Caesar　is　the　cause　of
this　fear．At　this皿oment　he　rejects曲e　idea　of　fate．
　　　Men　at　some　time　are　masters　of　their　fates：
　　　The　fault，dear　Brutus，is　not　in　our　stars，
　　　But　in　ourse1ves，that　we　are　underlings．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II．i．51－2）
Cassius　chooses　to　put　an　end　to　his　fear．　Rebe11ion　germinates．
Cassius　atte㎜pts　to　seduce　Brutus　to　his　party．　Brutus　accepts　fa1se
omens　in　the1etter　thrown　at　his　window：
　　　“Sha11Rcme，＆c．”Thus　Inust　I　piece　it　out：
　　　Sha11Rome　stand　under　one　man’s　awe～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II．i．51＿2）
And　he　chooses　to　join　the　conspiracy．　Neither　Brutus　nor　Ca．ssius
has　enough　evidence　that　Caesar　is　a　tyrant．　It　is　their　fear　of　an
1㎜ag1ned　tyrant　Caesar　that　makes　them　choose　to　assassmate　him
　　　Cassius　is　doubtful　whether　Caesar　win　come　iorth　to　the　Capito1
　　　286
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
0n　the　ides　of　March，for　Caesar　is“superstitious　grown　of　late，／
Quite　from　the　main　opinion　he　held　once／0f　fantasy，of　dreams，and
ceremonies”（II．i．195－7）．Indeed　Caesar　consults　the　advice　of　the
augurers　before　deciding　to　go　to　the　Capitol．　The　augurers　advise
Caesar　not　to　go　forth　today．　Besides，Ca1purnia　dreamt　an　ominous
drea－n　the　previous　night・
　　　When　beggars　die，there趾e　no　comets　seen；
　　　The　heaYens　themsel▽es　blaze　forth　the　death　of　princes．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II．ii．30－1）
She　p1eads　Caesar　not　to　go　forth．She　wams　him　that　astrologica1
signs　are　ill－forebodings．Her　dream　prefgures　what　is　to　happen　in
a　Very　near　future．
　　　Fierce　iery　warriors　fought　upon　the　clouds
　　　In　ranks　and　squadrons　and　right　for㎜of　war，
　　　Which　drizzle　b1ood　upon　the　Capitol：
　　　The　noise　of　battle　hurt1ed　in　the　air，
　　　Horses　did　neigh　and　dying　men　did　groan，
　　　And　ghosts　did　shriek　and　squea1about　the　streets．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II．ii．19－24）
Caesar　waYers　and　is　persuaded　by　Calpurnia　and　decides　to　stay　at
home．Howe7er，when　Decius　Bmtus　o鉦ers　a　goα，interpretation　of
Calpumia’s　dream，Caesar　chccses　to　go　forth．
　　　How　foolish　do　your　fears　seem　now，Calpurnia！
　　　I　am　ashamed　I　did　yield　to　them．
　　　Give　me　my　robe，for　I　will　go．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II．ii．105－7）
Fate　is　on　the　side　of　the　co1lspirators！On　the　way　to　the　Capitol，
Caesar　speaks　to　the　Soothsayer　triumphantly：“The　ides　of　March
are　come”（III．i．1）．He　answers　ominously：“Ay　Caesar，but　not
g011e’’（III．i．2）．Then　Caesar　rejects　the　suit　of　Artemidorus　on　a
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com㎜endab1ereason：“What　touches　us　ourselfe　shal1l）e　last　se㈹d”
（皿．i，8）．But　this　rejection　is　fata1to　mighty　Caesar．The　audience
reIne㎜bers　the　warI1ing　of　Arte蛆idoms．
　　　Ifthoureadthis，0Caesar，thoumaystlive：
　　　If　not，the　Fates　with　traitors　do　contrive、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II．iii．14－5）
Caesar　is　blind　to　the　rea1itサ　of　coming　conspiracy．　His　pride　du11s
his　percεption　of　imエninent　assassination．It　is　ironic　when　he　boast－
fully　a舐土mS：
　　　　　　　I　am　constant　as　the　Northem　Star，
　　　Of　whose　true一丘xed　and　resting　quaiity
　　　There　is　no　fenow　in　the丘rmament、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（III．i，60－2）
The　conspirators　succe刮in　stabbing　Caesar　to　death．It　is　signi丘cant
that　Brutus　directly　speaks　to　fate　just　after　the　assassination，
　　　　　　　　Fates，we　wi11know　your　p1easures：
　　　That　we　shan　die，we　know；’tis　but　the　time，
　　　And　drawing　days　out，that　men　stand　upon．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（III．i．98＿100）
Though　Brutus　slew　his　best　friend　for　the　good　of　Rome，he　seems
to　fear　the　act　of　assassination　and　its　consequence．
　　　The　whee1o｛fortune　tums　around　in　Antony’s　speech　in　the
Forum．Fate　is　now　on　the　side　of　Antony，Lepidus　and　Octavius．
Octavius　and　Lepidus　have　come　back　to　Rome　in　good　ti叩e　for
Antony，
　　　He　comes　upon　a　wish．Fortune　is　merry，
　　　And　in　this　mood　wi11give　us　anything．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（III．ii．269－70）
Ro㎜ans　in　the　Forum　are　instigated　to　mutiny．The　act　ofエevenge
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is　let　loose　and　ruth1ess．　Mischief　is　afoot　on　the　street　and　the
imocent　victim　of　this　Mischief　is　the　poet　Chna　He　is　led　to　walk
out　on　the　street　against　his　will．
　　　工drea㎜t　tonight　that　I　did　feast　with　Caesar，
　　　And　things　un1ucki1y　charge　my　fantasy．
　　　I　have　no　wi11to　wander　forth　of　doors，
　　　Yet　so㎜ething1eads　me　forth．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（III．iii，14）
Fate，so蛆ething　beyond　his　power，led　the　poet　Cima　to　his　grim
death．　Cinna’s　death　is　absurd　and　irrational．
　　　Though　Caesar　is　dead，his　Spirit　iniuences　Brutus　who　accepts
the　true　portent　of　Caesar’s　ghost．When　Caesar’s　ghost▽anishes，
Brutus　says：
　　　Now　I　have　taken　heart　thou　vanishest．
　　　Ill　spirit，I　would　hold　more　ta1k　with　thee．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IV．iii．286－7）
Brutus　does　not　question　the　existence　of　the　ghost．And　he　chooses
to丘ght　at　Philippi　as　if　he，vere　mder　the　ghost’s　spel1：“Why，I
wiu　see　thee　at　Philippi　then”（IV，iii－285）．Even　Cassius　see㎜s　to
change　his　opinions　about　fate．
You　know　that　I　held　Epicurus　strong，
And　his　opinicn；now　I　cha11enge　my　mind，
And　part1y　credit　things　that　do　presage、
This　attitude　is　a　big　change
begiming．Cassius　now　seems
of　fate．
from　 is
to be－ieve
defying　the
in　in　OmenS
（V．i．76－8）
s ars　in　the
and　the　idea
　　　　　「avens，crOws，and　kites
F1y　o’er　our　heads　and　downward1ook　on　us
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As　we　were　sickly　prey：their　shadows　seem
Acampy㎜ostfata．1，mderwhidl
Our　ar㎜y1ies，ready　to　giYe　up　the　ghost．
（V．i．84－8）
Cassius　and　Brutus　choose　to　kil1themselves　when　they　recognize
that　they　are　preys　to　the　unfoれunate　fates－　Thus　the　inte卵1ay　of
fate　and　choice　has　manifested　a　fun　circ1e　of　events．
　　　　　　　　II．Aristote11an“Hamartia”and　King　Lear
　　　There　seems　to　be　an　apparent　di価culty　in　attempting　to　apply
the　Aristote1ian　concept　of“hamartia”to　Shakespearean　tragedy．
The　reason　is　that　the　meaning　of　this　concept　is　a加biguous．In　dis－
cussing　a　perfect　tragedy　in　Chapter　XIII　of1〕o励c∫，Aristot1e　rejects
three　kinds　of　plot．　These　are：a　virtuous　man　brought　from
prosperity　to　adYersity，which　merely　shocks　the　audience；a　bad
加an　passing　from　adversity　to　prosperity，which　is　total1y　a1ien　to
the　spi工it　of　tragedy；and　the　downfan　of　the　utter　Yillain，which
inspires　neither　pity　nor　fear．Tragedy　shou1d　imitate　actions　which
excite　pity　and　fear．Pity　is　aroused　by　unmerited　misfortme　and
fear　by　the　misfortme　of　a血an　like　ourselves．　It　fo11ows　that，
“there　remains，then，the　character　between　these　two　extremes，＿
that　of　a　man　who　is　not　eminently　good　and　just，yet　whose　mis－
fortme　is　brought　about　not　by▽ice　or　depravity，but　by　some　error
or　frailty．亘e　must　be　one　who　is　highly　renowned　and　prosperous．．．”
（J．H．S血ith＆E．W．Parks　ed．，丁加0閉まC7肋ω，Third　ed。，New
York，1967，p．41）．“Hamartia”is　here　trans工ated　as　some　error　or
frai1ty．　This　indicates　the　responsibi1ity　of　the　tragic　hero　for　his
misfortune　and　downfa1l，The“hamartia”means　a　human　fault　in
its1〕roadest　sense　and“this‘hamartia，’often　ca11ed　the‘tragic迅aw，’
may　be　caused　by　bad　judgment，bad　character，inherited　weakness，
or　any　of　se▽era1other　possible　causes　of　error”（W．H．Thra11，A．
Hibbard＆C．H．Holman，A且α〃6oo后オo〃肋α肋焔，New　York，1960，
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p．217）．Thus　the“hamartia”is　a　choice　made　by　the　tragic　hero
or　his　i騨orance；“it　must，however，express　itse1f　through　a　de丘nite
action，or　failure　to　perform　a　deinite　action”（乃吻．　So“hamartia”
includes　such　I1otions　as　errors　in　choice　of　action，　n1istakes　in
judgment　and　tragic　frai1ty　in　character．
　　　　Let　us，then，apply　this　concept　of　“halmartia”　to　King　Lear．
Lear　is“highly　renowned　and　prosperous”；he　is　the　King　of　Britain
and　has　apparently　enjoyed　a1ife　of　prosperous　sovereignty．　He　is
neither　a　saint　nor　a　マillain；in　other　words，he　is　“not　eminent1y
good　and　just．”　　He　has　apparent1y　huInan　frai1ties　and　shares　a
co皿mon　humanity　with　ourseIves．In　the丘rst　scene　of　the　p1ay，we
are　aware　of　Lear’s“hamartia，”his　errors，mistakes　in　judg㎜ent　and
weakness　in　character．　Lear　seems　to　invite　tragedy1〕y　three　errOrs：
he㎜istakes　the　nature　of　kingship；he　establishes　a　wrong蛆ethod
for　evaluating1oマe；and　he　misinterprets　the　value　of　certain　state・
ments　about　love．　Lear　announces　his　“darker　purpose”　in　the
beginning　of　the　p1ay．　In　his　old　age，Lear　chooses　to　give　up　the
duties　and　cares　of　kingship．Thus　the　play　begins　with　the　di切sion
of　the　kingdom　　Lear　does　not　see　the　obv1ous　dangers　of　thls
action．After　a1ifeti㎜e　of　a耐ocratic　power，Lear　cannot　imagine　a
world　in　which　he　would　no　longer　be　deferred　to　as　a　king．He
does　not　know　the　horror　of　misused　political　power　and　authority．
Once　the　authority　in　the　kingdom　is　split　into　two，it　is　foolish　and
vain　to　asse並that，“0nly　we　shal1retain／The　name　and　a11th’
addition　to　a　king”（I．i．135＿36）．　This　Iack　of　insight　or　eπor　in
seeing　the　rea1ity　can　be　considered　as　his“hamartia、”　He　made　a
wrong　choice　of　action．In　dividing　the　kingdom　among　his　three
daughters，Lear　estab1ishes　a　methαi　of　evaIuating　their　love　by　mere
protes悔tions　of1ove：“Which　of　you　sha1l　we　say　doth　lo∀e　us
most？”（I．i．52）一　The　who1e　tragedy　of　Lear　springs　from　this
strange　and　iπationa11ove－test－　This1ove－contest　seems　too　trans－
parently　wrong，even　if　Lear　was　in　his　dotage．　This　is　llis　second
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e耐or　in　this　scene．The　old　king　is　easi1y　iattered　by　the　answers
of　the　fa1se　Goneri1and　Regan，In　comparisoIl，Corde1ia　is　true　and
honest　in　her　reply　regarding　her1ove．Nevertheless，Lear　becomes
angry　at　corde11a’s　answer　“I1o▽e　your　Ma］esty／Accordmg　to　my
bond；no　more　nor1ess”（I．i．92＿3）．Lear㎜isinterprets　this　reply
as　an　mIovi㎎statement．Here　is　his　mistake　in　judgment．We　see
no　adequate　reasons　for　his　fury．Lear　banishes　his　joy　in　his　wrath：
“Let　pride，which　she　ca11s　plainness　marry　her”（I．i．129）．　A　jet
of　passion　is1et　loose，　Lear　conde血ns　Cordelia　to　bruta1exi1e，　He
even　banishes　his　faithfu1Ear1of　Kent，who　protested　against　Lear’s
monstrous　action，　This　mrestrained　anger　of　Lear　seems　to　be
caused　by　his“hamartia，”the　weakness　of　not　being　ab1e　to　contro1
his　fury　or　wrath．　Irrational　rage　devours　the　whole　body　of　the
king．His　judgment　is　complete1y　out　of　joint．
　　　Thus　Lear’s“hamartia”is　the　cause　of　his　downfa1i．Re∀ersal
of　fortune　takes　place．　Lear’s　abdication　has　left　hi－n　nothing　but
the　shadow　of　his　former　self　of　the　king　and　the　fatheエ　The　natu－
ra1bond　between　father　and　daughter　is　cracked．　The　king・subject
re1ationship　is　upturned．　Here　is　the　reversa1　of　the　true　fan1i1y
re1ationship　and　of　the　norma1king・subject　re1ationship．　From　this
turnipg　of　his　fortune，Lear　has　to　undergo　a　series　of　tortures：
Goneri1checks　him　like　a　babe，Regan　treats　him　as　a　stranger　and
Cornwa1l　pr0Yes　a　tyrant　to　him．Lear　is　not　provided　with　food　nor
c1othing．He　has　no　she1ter　and　has　to　wander　into　the　stor皿、He
五na1ly　succumbs　to　madness　in　the　storm．　In　madness，Lear　recog－
nizes　his　fau王ts　and　sees　the　true　nature　of　his　daughters．　He　iden－
t脆es　hi㎜self　with　the　poor，the　base　and　the　naked　and　he五血ds
himself　no　more　than　a　mere　human　being．He　recognizes　himself　as
“a　foolish　and　fond　o1d　man”（IV．vii．60），and　he　inds　true1ove　in
Corde1ia．But　does　Lear　deserve　this　su任ering？　His　misfortme　seems
mmerited．we　fee1pity　when　Lear　cries，“I　am　a　man／More　sinned
against　than　sinning”（III．　ii．58－9）．　　His　su舐ering　is　too　crueL
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Unmerited　misfortme　culminates　in　old　Lear’s　appearing　on　the　stage
with　the1mocent　CordeIla　dead　m　h1s　ar㎜s．Hls　poor，crackαi　heart
bursts　on　the　rack　of　this　tough　world．　Though　Lear’s“hamartia”
is　great，his　misfortme　is　much　greater．　His　tragedy　excites　pity
and　fear　in　the　audience．　In　this　way　the　Aristote1ian　concept　of
“hamartia”may　be　app1icable　in　the　explication　of　Lear’s　character
and　his　InisfOrtune．
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